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It is one of the crucial challenges to protect historic cities from natural disasters as the devastating disasters seem to 
occur more often than before. This study grasps charactiristics of disaster awarenss of three case areas with Groups of 
Traditional Buildings in Japan and South Korea, contributing to further studies to promote effective local disaster plans 
and community-based disaster risk reduction. These areas were selected as they have differnet disaster experiences and 
characteristic in disaster activities. A series of surveys in the areas revealed much diffenrences among three case areas. 
The results infer that these differneces stem from characteristics of the case areas. 








































































































調査方法 調査員の配布と回収 アンケート票の郵送 訪問インタビュー
実施日 H21年9月12日 H22年11月4日 H22年8月12～18日
調査対象数 66戸 158戸 90戸




























































図 1 回答属性（小浜西組地区） 
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カテゴリー 項目 意識レベルの設定 三地域
−233−
6分散分析 等分散性の検定
度数 平均値 標準偏差 有意確率 有意確率 与謝野町（大） 小浜市（大） 河回村（大）
与謝野町 61 .0982 1.0053 -
小浜市 107 -.0979 .8542 -
河回村 32 .1463 1.0767 -
合計 200 .0010 .9410
与謝野町 58 -.0928 .7959 -
小浜市 108 .1094 .8920 -
河回村 32 -.1975 .8598 -
合計 198 .0006 .8644
与謝野町 57 .1788 .5695 -
小浜市 107 -.0119 .7312 -
河回村 32 -.2550 .8460 0.4338* -
合計 196 .0039 .7195
与謝野町 60 -.1213 .9414 -
小浜市 106 .0668 .8100 -
河回村 31 -.0023 1.2907 -
合計 197 -.0014 .9381
与謝野町 60 .2227 .7986 -
小浜市 103 .0402 1.0864 -
河回村 30 -.1907 1.1012 -
合計 193 .0610 1.0122
与謝野町 61 .0182 .6645 -
小浜市 107 .1270 .5431 -
河回村 32 -.4688 .8971 0.4870* 0.5958** -
合計 200 -.0015 .6780
与謝野町 61 .2433 .7609 -
小浜市 105 -.0672 .6631 0.3105* -
河回村 31 -.2674 1.2527 -
合計 197 -.0026 .8264
与謝野町 56 -.0893 .8841 -
小浜市 91 .0726 .8450 -
河回村 - . . -
合計 147 .0110 .8607
与謝野町 58 .1479 .8416 - 0.3495*
小浜市 97 -.2485 .7911 0.3964* - 0.7459**
河回村 31 .4974 .6745 -
合計 186 -.0005 .8351
与謝野町 59 -.0259 .8962 -
小浜市 106 .0171 .8876 -
河回村 - . . -
合計 165 .0017 .8882
与謝野町 60 .0685 .8585 -
小浜市 106 .0271 .9192 -
河回村 31 -.0594 .6368 -
合計 197 .0261 .8592
与謝野町 59 .0400 .7535 -
小浜市 105 .2193 1.3108 - 0.4684*
河回村 31 -.2490 .7041 -
合計 195 .0906 1.0935
与謝野町 60 .2383 .9362 -
小浜市 107 .2321 1.5750 -
河回村 31 .0352 .8564 -
合計 198 .2032 1.3093
与謝野町 60 -.0037 .8100 -
小浜市 104 .0641 .8985 -
河回村 31 -.2100 .9286 -
合計 195 -.0003 .8780
与謝野町 58 .5969 .6945 -
小浜市 107 .0820 1.1885 0.5149** -
河回村 31 -.7094 .9233 1.3063** 0.7914** -
合計 196 .1092 1.1035
与謝野町 59 .1683 .9584 -
小浜市 105 -.0235 .9399 -
河回村 29 -.2424 .7931 0.4107* -
合計 193 .0022 .9304
与謝野町 58 -.0748 .8758 -
小浜市 105 .0386 .9447 -
河回村 0 . . -
合計 163 -.0018 .9196
与謝野町 59 -.0197 .7939 -
小浜市 105 .0145 .8110 -
河回村 0 . . -
合計 164 .0022 .8026
与謝野町 57 -.0960 .7948 -
小浜市 0 . . -
河回村 30 .1867 1.0224 -
合計 87 .0015 .8844
与謝野町 57 .2465 .8363 -
小浜市 99 -.1485 .8538 0.3950* -
河回村 30 .0340 1.2253 -
合計 186 .0020 .9295
与謝野町 58 .1507 .6163 -
小浜市 103 -.0150 .9929 -
河回村 30 -.2607 .9565 -
合計 191 -.0032 .8948
与謝野町 59 .1424 .9009 -
小浜市 103 -.0376 .8149 -
河回村 31 -.1284 1.1453 -
合計 193 .0028 .9014
与謝野町 59 .2008 .9601 -
小浜市 105 .0273 .7722 -
河回村 31 -.4616 1.0675 0.6624* -
合計 195 .0021 .9046
与謝野町 59 .0142 .8368 - 0.6137*
小浜市 104 -.1851 .8765 - 0.8130*
河回村 29 .6279 .9668 -
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